



The adoption of a belief in life skills and acquisition of time perspective 
through a part-time job at the post office as a part of athletic club activities 
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Abstract 
The purpose of this study was to clarify the mechanism of the adoption of a belief in Ii島 skills
and the acquisition of tiine perspective through a part-time job at the post office (hereafter JOB) as a 
p訂tof athletic club activities. In study 1, the investigation was carried out on 6 high school students 
who participated in the JOB personally and 23 high school students who participated in the JOB as a 
part of baseball club activities. From the result of study I, what they experience in the JOB and their 
interpretations of them was clarified. It also seemed that students who participated in the JOB as a 
part of baseball club activities recognize the experiences by reference to similar experiences in the 
club. Furthermore, it was considered that a belief of propriety and cooperation were enhanced 
through the useful experiences in the JOB. In study 2, an intervention program which consisted of 4・
hours of lectures and surveys was introduced to 18 high school students who participated in the JOB 
as a part of baseball club activities. An analysis of the results was based on their answers to the 
belief in life skills questionnaire and the experimental time perspective scale, a short report and an 
interview. From the result of study 2, it was recognized that a belief of positive thinking and 
endurance were enhanced through the insight into self-experiences in athletic clubs. Additionally, it 
was suggested that the efforts which create the positive meaning of the experiences in baseball club 
with the JOB as a start, lead to the development of time perspective. 
Consequently, it was suggested that (I) the JOB as a part of athletic club activities with suitable 
lecture facilitates the adoption of a belief in life skils, (2) a belief in life skills leads to the 
development of time perspective through an affirmative interpretation of experiences at the athletic 
club. 
Key words : youth development, interpersonal skills, intrapersonal skills, baseball 
鳥取大学大学教育総合センター University Education Center, Tottori University 





























































































県立 B高校硬式野球部（以下， B部とする）に所属している男子生徒 25名（ 2年生7名， l年
生 18名）であった。このうち全ての調査に参加できなかった 2名を除く， 23名を分析対象者と
した。










念尺度（上野， 2007：以下， BLS尺度とする）が毎回用いられた他，表 lに示した内容のインタ
ピューがアルバイト実施後及び約半年後に実施された。 BLS尺度は積極的思考，忍耐力，礼儀，
協調性の4つの下位尺度から構成されており，上記の能力が日常生活において必要であり，価値を





















































































































































I I 。 ”P<.01，・p<.05,t J><.1 0 ° 
合計得点 積極的思考 忍耐力 礼儀 梅田性
高官 後半年 目官 後半年 前 後半年 自 後半年 自町 後半年
M 70.3572.35 74.30 16.7816.5217.35 17.7417.6518.87 18.4419.0019.09 17.3919.1719.00 





















































































的思考（F(2, I 7)=2. 98, pく.IO），忍耐力（F(2, l 7)=5.68, p<.0 I ），協調性（F(2, l 7)=9.03, 
pく.001）及び合計得点（F(2,17)=8. 73, pく.001）において条件の効果が有意もしくは有意傾向で
あった。そこで，アルバイト実施前との変化に注目し，多重比較（scheffe法）を行ったところ，
忍耐力（実施前と実施後， p<.10，実施前と半年後， pく.01)，協調性（実施前と実施後， pく.05,














































キ＝ T・。 ・p<.001，”P<.01,・P<.05, t p<. l 0 0 
合計得点 積極的思考 忍耐力 礼儀 協間性
前後半年 前後半年 前後半年 前後半年 前後半年
M 67.83 71.83 74.33 14.8915.83 16.61 16.8318.4419.06 l8.3:n8.56 19.28 17.7819.0019.39 


























現在の充実感 目標志向性’ 過去の受容・ 希望
↑ →or↓合計 ↑ →or↓合計 ↑ →or↓合計 ↑ →or↓合計
記述有り 4 2 6 6 0 6 5 I 6 3 3 6 
記述無し 5 7 12 5 7 12 3 9 12 2 10 12 
合計 9 9 18 11 7 18 8 10 18 5 13 18 
ホp<.05（人）

















は， BLS合計得点（アルバイト前： 76・アルバイト後： 78・約半年後： 76，以下同様），目標指
向性 (17, 22, 15），希望（15, 20, 19），現在の充実感 (17, 19, 22），過去の受容 (IO,
20, 17）であった。












部における経験を肯定的に解釈していた。 CPの尺度得点は， BLS合計得点（76,77, 76），目標



















要があると推察された。なお， CEの尺度得点は， BLS合計得点（60, 75, 77），目標指向性
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